















Along with the expansion of the service industry, a lot of
research activities on services have been taken attention.
Among them, Service Dominant Logic, called S-D Logic,
has an impact on marketing research. S-D Logic proposed
a new theoretical foundation for economy from a service
centric viewpoint. In S-D Logic, all economies are service
economies. In other words, S-D Logic argues that it is ser-
vice, rather than goods, that people exchange as they strive
to become better off. Moreover S-D Logic says that ser-
vice provider cannot deliver value of service. S-D Logic
defines that value of service is cocreated by providers and
consumers. Since S-D Logic has been proposed, it has been
extended and elaborated by various discussions up to now.
However, its terms and relationships are not represented
in technical form. In this paper, we formalize mathemati-
cal forms of value cocreation process based on S-D Logic.
Futhermore, we implement multiple-agent simulation based
on the forms for analyzing economy in S-D Logic. We ob-
served that the simulation can reproduce price formation
depends on surrounding the institution, generating network















SSME(Service Science, Management, and Engineering)[4]




























2 Service Dominant Logic
2.1 概要

































































































resource を定義する．resource は，operand resource と











尺度である．actor aの持つ resource rの capabilityは時
間 tに従う関数として capra(t)と定義する．この関数は
resourceの特性によって，様々な形の関数が考えられる．














時刻 t0 から t0 + T まで resource rを適用した potential
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サービスの提供時間 T を一定とすると，各 resource











求する提案価値を要求価値 dvsa と定義する．dvsa は前
述した通り，aの持つ resource等に影響されながら時間
変化するものと考えられる．本モデルでは dvsa は actor
の持つ定数パラメータとして考える．
提供者 pの pvspと受益者 cの dvsc から，cは期待価値
を計算する．初めに，dvsc の各要素を dpotrcとし，pvspか















この pv0spc は cが知覚する提案価値を表現する．図 1(b)
に jRsj = 2でのこの操作の概要を示す．この操作は c
が要求以上の potentialを無視することを意味する．期待
価値は pv0spc と dvsc との距離を負のバイアスとし式 (5)
で計算する．ただし，dist(p; q)はベクトル同士の距離
を計算する関数である．































































































サービス： 3種類，jRsj = 2
capability： capr(t) は 定 数 関 数 と し ，
N(1000; 4002)に従う正規乱数
提供時間： 全てのサービスにおいて T = 1とし，
Rs = fr1; r2g にそれぞれ capr1(t) :
capr2(t)の割合で分配
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